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Dans le procès on trouve le reflet fidèle d'une situation politique réelle : le
temps où les relations entre les juifs et les autorités romaines étaient difficiles,
où l'aspiration à l'indépendance n'était pas encore devenue une pure chimère
dans l'esprit des juifs, mais où elle avait des accents politiques suffisants
pour éveiller chez les prêtres la crainte de déplaire à César en les tolérant.
C'est encore cette situation antérieure à la révolte de 66 qu'on découvre à
travers les récits relatifs au ressuscité. Presque tout ce que nous apprenons
de Jean-Baptiste peut être vérifié d'après nos connaissances des croyances et
pratiques juives du premier siècle. Celles-ci éclairent encore tels détails johanniques comme la date de la crucifixion et le don de prophétie normalement
reconnu au grand-prêtre.
On peut encore aller plus loin et remarquer que cette tradition multiplie
les recours directs à l'araméen, qu'elle minimise le séjour galiléen du Christ
pour insister sur son ministère dans le Sud de la Palestine (surtout aux
alentours de Jérusalem), et qu'elle conserve le souvenir précis de bien des
lieux où Jésus a passé dans cette région.
Il faut donc interroger cette tradition prise pour elle-même, sans la
suspecter à chaque page de plagier les matériaux synoptiques. Alors le spécialiste
disposera d'un matériel nouveau, d'un éclairage supplémentaire pour le
guider, fut-ce de manière médiate, sur le chemin où il va (et où il doit aller avec
confiance et optimisme selon C. H. Dodd) à la recherche du Jésus Historique.
Pierre Prigent, Strasbourg

Béda Rigattx, Saint Paul

et ses lettres. Etat de la question.
Studia neotestamentica, Subsidia 2. Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1962. 229 pp.
Bfr. 225.-.

This volume devotes itself to the present state of Pauline studies, with
particular concern for historical and literary problems. Rigaux traces
developments since F. C. Baur, and in this context sets forth his own point of
view on attempts to understand and evaluate Paul : « Cette tâche, nul ne peut
l'accomplir s'il n'est initié aux disciplines de l'exégèse et si, au-delà des
techniques, il ne se reconnaît l'obligation d'actualiser la parole de Dieu» (pp. 50f.).
Following a brief chapter on biographies, which he divides into Catholic
and non-Catholic, Rigaux turns to the two problems he holds as basic to historical
and literary studies of Paul his conversion and apostolate and the chrono logy of his ministry. In the former he sees the key to an understanding of the
apostle's personality. He categorizes scholars at this point as "believing" and
"non-believing", and concludes that Paul is to be understood only in terms
of a profound union between the man and his message, set in the context of
an experience of complete devotion to Christ. The chronological question
Rigaux sees as particularly important because on it must rest the dating of
the epistles, and this in turn is essential to any attempt at determining the
development of Paul's thought. Rigaux works through the evidence carefully
and with admirable caution, and arrives generally at traditional conclusions.
The larger part of this chapter is devoted to the chronology of the Jerusalem
:
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visits. The author follows Cerfaux in emphasizing the differences between
Paul and Luke in nature of sources, literary genre and intent, and concludes
that it is unnecessary to insist on absolute concordance in detail in order to
Acts 9 ; Acts 11 :
arrive at probable synchronisms : the first visit of Gal. 1
30 and 12: 24 may
Acts 15; Gal. 2: 1-10
Acts 15; Gal. 1: 18 and 2: 1 do
not overlap. Basic to these conclusions is the methodology of taking the
Pauline account as primary and using that in Acts to enrich and supplement

it.

Rigaux concludes for the authenticity of 2 Thess. and Col., and suggests
that the writing of Eph. may have been delegated by Paul to a close associate.
On the authorship of the Pastorals he is reticent to force a conclusion, but
calls for care in attempting to derive either Pauline theology or primitive
Christian history from them. He complains, however, that scholars too often
continue to reject the deutero-Pauline epistles more out of fear of being
thought "unkritisch" than from having made a thorough examination "à la
lumière de tous nos moyens de contrôle philologiques, historiques et doctrinaux"
(p. 160). — Somewhat as an appendix, Rigaux discusses the epistle to
the Hebrews. He refuses to take a position on authorship, date, or recipients,
but calls instead for renewed study of themes and literary structure looking
toward a better understanding of its major underlying themes.
Perhaps the most valuable chapter in this book is that devoted to form
criticism. Although a good amount of work has been done on individual
aspects of this field, no comprehensive treatment of literary types from the
standpoint of life-situation and the development of tradition has yet
appeared. For this reason, Rigaux's survey, bringing together and summarizing
the work so far done, is particularly helpful.
Commendation is due the author for his insistence on remaining "in the
middle of the road" on most issues, and his concern to base his conclusions
on thoroughly researched philological and historical evidence. Repeatedly
he complains that too often philosophical and theological presuppositions are
allowed to play the determining rôle in scholarly decisions (e.g. pp. 45, 48,
69f., 160). This complaint, though valid, leaves every scholar who makes it
and still insists, as Rigaux rightly does, on the necessity in Biblical interpretation
of "actualizing the word of God" (p. 51), and who allows in the
understanding of Paul for his having entered "dans la chambre haute du surnaturel"
(p. 82), a narrow path to walk. The extent to which Rigaux has
succeeded in walking it will doubtless be judged by each reader in terms of how
far he himself shares Rigaux's own presuppositions. — Unfortunately the
proofreading of this book was done with unusual lack of care (at least 40
errors in 229 pp.). The misspelling of non-French names and book titles is
particularly apparent. — To have covered such a mass of literature so
succinctly and so lucidly and with such excellent organization is a feat that
makes this book a basic point of departure for anyone entering on the study
of a Pauline problem. It is inevitable that not all relevant works should have
been cited — one misses, for instance, any notice of H. Kosmala's book on
Hebrews and the Qumran literature but any such lacunae are more than
outweighed by the ecumenical scope of Rigaux's coverage. He moves with
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equal ease through both the Protestant and Catholic contributions and
provides the Protestant scholar with basic orientation in current Catholic Pauline
research.
Earle Hilgert, Berrien Springs, Michigan

Holsten Fagerberg, Die

Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften von
1529 his 1537. Deutsche Übersetzung aus dem Schwedischen von G. Klose.
Göttingen, Yandenhoeck & Ruprecht, 1965. 332 S.

Fagerberg beschränkt sich bewußt auf diejenigen Bekenntnisschriften, die
von Luther und Melanchthon stammen und läßt die Konkordienformel weg,
weil sie bereits das Ergebnis der späteren theologischen Kontroverse ist. Damit
unterscheidet sich Fagerbergs Ansatz von dem Schlinks und Brunstäds,
die beide das ganze Korpus der Bekenntnisschriften, einschließlich der
Konkordienformel, als Lehrganzes behandeln. Dieser Ansatz hat den Vorteil, die
reformatorische Theologie während der Zeit ihrer Konsolidierung in den Blick
zu bekommen. Weiter unterscheidet sich das Buch Fagerbergs von den beiden
genannten Darstellungen, daß es weniger systematisch als vielmehr
historisch vorgehen will und die interne Auseinandersetzung mit der
katholischen Theologie zum Verständnis mit heranzieht. Schließlich geht Fagerberg
stärker als Schlink und Brunstäd auf die wissenschaftliche Literatur ein,
die sich mit den Bekenntnisschriften beschäftigt.
Der erste Abschnitt befaßt sich mit der Bibel als der Grundlage des
Bekenntnisses. Die Bibel ist Wort Gottes, vor allem als gepredigtes Wort.
Gesetz und Evangelium sind die Schlüssel für die Deutung der Schrift,
obwohl auffällt, daß die Bekenntnisschriften keine ausgeführte Hermeneutik
entwickelt haben. Um die Kontinuität mit der Tradition der Kirche zu
betonen, macht vor allem Melanchthon Gebrauch vom patristischen Argument.
Darin kommt zum Ausdruck, daß sich die Reformation keineswegs als Bruch
und Abfall von der Vergangenheit verstand, sondern als Fortsetzung und
Erneuerung der alten Kirche. - Kritisch mag angemerkt werden, daß Fagerberg
bei der Auseinandersetzung mit der Literatur an der Stelle, da er den
Begriff des jus divinum analysiert, das wichtige Buch von W. O. Münter,
Kirche und Amt (1941), nicht erwähnt; schon Münter hatte die Identität von
jus divinum und evangelium oder mandatum Dei entdeckt.
Von großer Klarheit sind die Ausführungen über Gesetz und Evangelium,
wobei insbesondere der Sprachgebrauch bezüglich des Gesetzes genau analysiert
wird. Gibt es eigentlich einen tertius usus legis in den Bekenntnisschriften?
Fagerberg stellt fest, daß dieser Sprachgebrauch sich in den
Bekenntnisschriften nicht findet, aber wohl die Sache, denn das Gesetz hat für
den Christen durchaus eine positive Weisungsfunktion. — Bezüglich der
Rechtfertigungslehre kann Fagerberg klarmachen, daß die Alternative von
imputativer und effektiver Gerechtigkeit dem Tatbestand der Bekenntnisschriften
nicht gerecht wird, denn die Gerechterklärung setzt das Vorhandensein
einer effektiven Gerechtmachung voraus, wobei letztere durch
Sündenvergebung und Wiedergeburt dem Menschen zuteil wird. Der neutestamentliche Imputationsgedanke, zusammen mit dem nominalistischen Akzeptationsgedanken bilden die Voraussetzung für die Rechtfertigungslehre der Be-

